



















である（Arrow, 1962, Tushman and Anderson, 








Hippel, 1976, 1978, Shaw, 1985, Voss, 1985, 












る（Lüthje, Herstatt and von Hippel, 2002, 






りつつある（von Hippel, de Jong and Flowers, 
2010, Ogawa and Pongtanalert, 2011）。そのた
めメーカー企業の中には，このユーザーイノベ
ーションを自社の製品開発プロセスに積極的に















































































































































































くつか存在している（von Hippel et al., 1999, 



























































































































































進させることが可能となる（von Hippel, 2001, 
Franke and von Hippel, 2003, Jeppesen, 2005, 

























（Allen, 1983, von Hippel, 1987, von Hippel and 
Schrader, 1996, Raymond, 1999, Lerner and 
Tirole, 2002, 竹 田・ 米 山 , 2002, Franke and 
Shah, 2003, Harhoff, Henkel and von Hippel, 
2003, Nuvolari, 2004, 水野・小川 , 2004, Lakhani 
and Wolf, 2005, Henkel, 2006, Lim, 2009）。その
動機については，①名声獲得欲求（Allen, 1983, 
Raymond, 1999），②恩返し（Lakhani and Wolf, 
2005），③業務やイノベーション活動の効率化
（von Hippel and Schrader, 1996, Harhoff et al., 
2003），④取引企業に対する資源吸引効果（水
野・小川，2004，水野 , 2007），⑤補完関係














































































































































































































































７） 例 え ば http://www.ted.com/talks/william_
kamkwamba_how_i_harnessed_the_wind.html
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